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In recent years, due to changes in living conditions, traditional local dishes are not being
prepared at home. The reason for this change is that various foods are now becoming easily
available and, hence, many people have stopped cooking at home. Therefore, it has become
difficult to pass on to young people the knowledge of traditional local dishes that their parents
had.
In Owari Suigo, Aichi Prefecture, a survey of elderly people focusing on the traditional
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cuisine of the locality was conducted. This district was near the sea. In addition, there were
many rivers and ponds, and the residents ate traditional fish dishes. On the other hand, as
they practiced agriculture, they prepared other traditional dishes at various events associated
with rice cultivation. However, the people of this area avoided activities that might cause
various changes in the environment and the economic structure of Japan. The destruction of
the farmland caused by the Isewan Typhoon resulted in drastic environmental changes.
Finally, traditional dishes of the region were cooked, based on the responses of elderly
people in the survey. These were photographed. This would help in communicating the
knowledge of traditional dishes to the future generations. In addition, the reasons for the













































（平成 12）年策定・2016（平成 28）年 6月改定）には郷土の味の伝承について記載され、食育基本















を行うという条件のもと、尾張水郷地域に 60 年以上居住歴のあるT.S. さん（愛西市在住）に聞
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表 1 日本及び愛知県における主な出来事（1945～2013 年）
時代区分 年 日本 愛知県
戦後～伊勢湾
台風前
1945（昭和 20） 第二次世界大戦終戦 米軍が進駐、闇市が繁盛
1946（昭和 21） 農地改革、日本国憲法公布






1954（昭和 29） 神武景気（～1957 年） 名古屋テレビ塔完成
1955（昭和 30） 愛知県農業協同組合中央会発足
1956（昭和 31） 日本が国際連合に加盟 中部日本放送 テレビ放送開始
1957（昭和 32） 名古屋市営地下鉄開通
1958（昭和 33） 岩戸景気（～1961 年）家庭用インスタント食品の発売
伊勢湾台風～
浄化槽導入前







1965（昭和 40） いざなぎ景気（～1970 年）戦後初の赤字国債 名神高速道路完成













1973（昭和 48） 石油危機、ファミリーマート第 1 号店の狭山店（埼玉県）が開店
名古屋市、東海市が国の
公害病指定地域に指定
1974（昭和 49） セブンイレブン第 1号店の豊洲店（東京都）が開店
1976（昭和 51） ロッキード疑獄事件 海部郡 集中豪雨愛知県人口 600 万人を突破
1978（昭和 53） カレーハウスCoCo 壱番屋第 1号店（西枇杷島町）が開店









1995（平成 7） 阪神・淡路大震災 浄化槽の導入
1997（平成 9） 消費税が 5％に変更
2000（平成 12） 東海豪雨
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子の和名）の実で黄色に着色したもち米を蒸し、黒豆をのせたものである。尾張地域では端午の
節句に男の子の成長を祝い無病息災・魔除けを願う（安田、2011）。
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